




Abstract: This study seeks to determine how Japanese university students perceive 
intercultural learning in the English classroom, and to what extent they have 
received intercultural language education before entering university. Despite its 
necessity, research has shown that Japan falls behind in developing language 
learners’ intercultural competence. However, various efforts by middle and high 
school teachers to incorporate intercultural learning opportunities into their daily 
classes have also been reported. In order to investigate the actual trend, a survey 
was conducted among 300 university freshmen to inquire what intercultural 
opportunities they had, and how they percieve the value and benefit of developing 
intercultural competence. The study concluded that the majority of students had 
opportunities to learn various non-inner-circle country cultures, which they could 
compare to their own culture and discuss how the differences could lead to 
misunderstandings and conflicts. However, opportunities to learn attitudes and 
practical skills to prevent or deal with communication troubles were limited 
although most students are eager to acquire them. Most students consider 
themselves unequipped with intercultural competence but believe it is necessary for 





























必要である。今や世界の 4 人に 1 人以上が英語話者であり、日本人が英語を介して意思疎通を
図ることになる相手は、ENL として英語を使用する母語話者よりも、ESL や EFL として英語











































































文化観（static view of culture）」ではなく、文化は複雑で、状況やコミュニケーションの中で














































　2018 年度春学期に、高校を卒業して間もない東京都内私立大学 2 校の 1 年生男女 300 名を対
象にアンケート調査を実施した。学生たちの専攻分野は、法学、経営学、現代心理学、コミュ
ニティ福祉学、スポーツ・ウェルネス学、食物学と多岐にわたり、敢えて英語や異文化間コミ
ュニケーション学を専門としない学生を対象とした。回答者の英語力は、5 割弱が英検 2 級程










































触れる機会があった学生（87名） 61％ 30％ 9％



















































































あそう思う」と答えた学生が合わせて 3 割弱、「いいえ」と答えた学生が 7 割強を占めた。ま
た、今後「身につけたい」と考えている学生は「はい」「まあそう思う」を合わせると 94％に























％（218 名）のうち、今後も「身につけたいと思わない」学生が 17 名いた。そこで、この「身
についており、今後も身につけたい」22 名と、「身についておらず、今後も身につけたいと思
































































う思うかを尋ねたところ（自由記述式）、アンケート回答者 300 名の 58％である 175 名による
記入があった。その 9 割近く（156 名）が、英語の授業内に英語の多様性や異文化間コミュニ
ケーションに関する学習を推進すべきだという肯定的な考えを示した。以下にその詳細を記す。
4.3.1. 「賛成派」の意見
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